it follows that the differences of activation energies between poly (I C) formation and poly (I A) pairing is of the order of 2.155 Kcal, and between poly (I C) matching and poly (I U) formation, is so big, that in spite of changes in the standard conditions of work (sodium chloride molarities between 0.02 -0.15 M and temperatures between 8 °C -25 °C), we could not appropriately estimate it. Due to the differences in the activation energies of the formation of these complex we have to accept that, if the concentration of these polynucleotides are maintained then in an infinite time only the reaction with smaller activation energy should hold. However, as the biosynthesis of protein occurs at a very fast rate (10 4 bases being paired by second 5 ) and in a unidirectional way in space, it could happen that for one aminoacid having different codons with the same two first bases and only the third one being different, the pairing of codon-anticodon complex would not always have the same value. In effect, if the anticodon ends in Inosine, the codon which has a third base with the greatest rate (affinity) for matching with Inosine should have the smaller probability of error and the codons which end with the base with lower affinity for Inosine should have the greater probability of mispairing. The observed pairing of poly U with poly I is very slow and as the Inosine-Uracil pair has the same hydrogen bonds as the Guanine-Uracil pair (NXH -OC 2 ; C 6 0 = HNI), the Uracil in these pairings having a rotation of 2 1/2 Ä (CRICK *), we can assume (work in pro- [1957]. gress) that the Guanine-Uracil pairing even if possible, occurs at a very slowly rate and then in the aminoacids with degenerate codons ending in U or C, the matching with an anticodon finishing in a Guanine base should be safer in the case of Guanine-Cytosine pairing.
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Die quantitative Bestimmung des Auxins
Zur Bestimmung des Auxins sind die folgenden Reagenzlösungen erforderlich: gress) that the Guanine-Uracil pairing even if possible, occurs at a very slowly rate and then in the aminoacids with degenerate codons ending in U or C, the matching with an anticodon finishing in a Guanine base should be safer in the case of Guanine-Cytosine pairing.
A similar situation holds for aminoacid with degenerate codon endings in Adenine or Guanine, when matching with anticodons ending in Uracil; here the trinucleotide that ends in Guanine should have greater possibilities of mispairing that those ending in Adenine.
The Wobble Hypothesis and the facts described in this communication do not necessarily mean evolutionary selection of the most efficient codons and disappearance of the less safe ones, because this selection should imply also the detriment of code degeneracy at the level of DNA and mRNA, which is not convenient for a faithful transference of genetic information.
It is possible to question the extrapolation to trinucleotide, of the values of the rate constant of polynucleotide pairing, but we believe that these data give a good approximation to codon-anticodon interactions because it corresponds to pairing of stacked bases and in this sense, they are more truthful than the schematic pairing of bases only. Besides, the quantitative knowledge of the polynucleotide interactions could give a better understanding of the biological phenomenae of mutations. (Work in progress.)
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The authors acknowledge with thanks Dr. IGOR SAAVEDRA. Zu 1,0 ml der wäßrigen zu prüfenden Auxinlösung setzt man 0,2 ml der Lösung a und 0,1 ml der Lö-sung b zu. Der Mischung fügt man 3,0 ml 70-proz. Schwefelsäure zu (nicht abkühlen!).
Nach sorgfältigem Schütteln läßt man das Gemisch eine halbe Stde. bei Zimmertemperatur stehen. In Gegenwart von ß-Indolylessigsäure (jS-IES) bzw. /Mndolylbuttersäure (/3-IBS) tritt allmählich eine Rosafärbung auf, die mindestens eine halbe Stde. beständig ist. Abb. 1 zeigt die Absorptionskurven beider Auxine.
Die optische Dichte wird dann spektrophotometrisch beim Absorptionsmaximum des zu bestimmenden Auxins (512 bzw. 505 m^ für ß-IES und /S-IBS) gemessen. Als Blindwert verwendet man dieselben Reagenzmengen und fügt 1 ml Wasser hinzu. Gleichzeitig wird die Extinktion einer Standardlösung von Auxin bestimmt.
Wie Abb. 2 zeigt, ist das Lambert-Beer sehe Gesetz in einem Konzentrationsbereich von 1 bis 10 /ug /ml der zu prüfenden Auxinlösung gültig. Als Beispiel der Reproduzierbarkeit des Bestimmungsverfahrens sei angeführt, daß die verschiedenen Meßpunkte aus voneinander unabhängigen Meßreihen stammen.
Trotz des Verdünnungsfaktors von 1 : 4,3 der Auxinmenge im Testgemisch ist die Empfindlichkeit der Farbmethode noch ca. dreimal höher als diejenige, die mit einer direkten UV-Auswertung der zu bestimmenden jQ« 
Anwendung der Farbreaktion in der Chromatographie
Die Reaktion kann als relativ selektives Nachweismittel zur Sichtbarmachung beider Auxine bei der Papier-und Dünnschichtchromatographie benutzt werden. Zum Nachweis wird das Chromatogramm mit unmittelbar vor dem Aufsprühen vorbereiteter Lösung von 1 g Fructose und 1 g Cysteinchlorid in 100 ml 3 N Schwefelsäure besprüht. Nach 4 -5 Min. Erhitzen auf 80 °C lassen sich noch Mengen bis 0,1 ^ag/crn 2 als rosa-rote Flecken sicher erkennen. Wird zu stark und zu lange erhitzt, so färbt sich das Papier dunkelgrün, wodurch die Empfindlichkeit herabgesetzt wird.
Die Flecken entfärben sich ziemlich rasch bei Zimmertemperatur, können aber durch Erhitzen erneut sichtbar gemacht werden.
Da die unmittelbare Auswertung des angefärbten Chromatogramms (z. B. durch visuellen Vergleich) nur halbquantitative Aussagen über die Auxinmenge erlaubt und das Verblassen der Flecken densitometrische Methoden unanwendbar macht, sollte die Reaktion zur genauen Bestimmung des Auxins im wäßrigen Medium vorgenommen werden. Dazu werden die Äuxinflecken im Chromatogramm zunächst mit Hilfe einer kurzwelligen UV-Lampe lokalisiert und nach dem Ausschneiden bzw. Abschaben der Dünnschicht mit 0,01 N verdünn-ter Kalilauge eluiert.
